Brigham Young University

BYU ScholarsArchive
Drama and Film

Sophie

February 2021

Daulat: Ein indisches Familiendrama
Marie Rölle

Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sophiedrama
Part of the German Literature Commons

BYU ScholarsArchive Citation
Rölle, Marie, "Daulat: Ein indisches Familiendrama" (2021). Drama and Film. 147.
https://scholarsarchive.byu.edu/sophiedrama/147

This Article is brought to you for free and open access by the Sophie at BYU ScholarsArchive. It has been accepted
for inclusion in Drama and Film by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information,
please contact scholarsarchive@byu.edu, ellen_amatangelo@byu.edu.

1. ?Iuf6ug.
(Doulot bot Aruei Sinbet eingeisldfett; iie idloufett bcB Eett
unb 6u unb rult ielbit ouf einem Solfter.)

S

ab

t: gfiIai, fiiftea yJtdb{en; totber Shabe, ru!
Oemr Soulat fdqelt fonft eudl $tiftung 6u !

nuIc

!

$!r trifit no{ nidltB bon nreinenx 6eln[udltBfd1nrer3,
$[r ruiffet fig| nie fftuer nrein ouneB ger6
t

Srir'ig

bcleim bei meinem flJliitterlein,
Sa ffinnte i4 roie ifr io gliidli{ feinl

So{ lier mufi, id1 mic! qufrfen tog
Sein liebe6 Siirtlein roirb

urrb $tad;t;

mir Sugebarlt.
mir gefinnt,

Ocleinr war alleg 'tiebreig
Sie lJtutter liefi rnig [iiubgen, gucfcrfinb.
$ier c$tet rncn mi{ unmert unb gering,
ier i$ilt mnn Gglonge mig unb fcu{e6 Oing !
$$ bin io miibe; og, bie gcnSe Stc{r
$cb' ruc$enD ig am Eett{en 6ugebrcst;
Ser Snabe toeinte, afi, et 6cl1rt io f{ruer,
\tnn l$meqt bie ornre 6tirne mig gor iellr I
D, grofier ffiomc, enbe meine Slot,
lBenn bu nigt anberg roillit, burdl iriilen tob I
W6,Iieber rrrti$te idl beftnttei fein,
W'tB jalpef.ang ertrogen fol$e $ein!
(Soutnr fdlift ein.)
(ffigmi_S,.cut_ofE

EettfteUe, bie

9dlruiigerirr, iiSt mit einer Ilagborirr cui einer
llafkrpfeiie rou{enb; bcibe felen Soutot 6u.)

Scmi; Da f$liift

fie nun; bc6 roirb ein lrin6gen

l$erm 6cmpi fommt; fie

laut nidltleigt

geben,

bcneben!

9Jtori: $c follten ruir bie orme Sleine rueden;
Gi ift ni$t gut, bom 6gIaf fie 6u e{greden.

rEr
t

2lllarni:?Irt;, Io[ fie ru!'n; iie lot oft grofie ltoi;
lJlcin flciner $unge plcgt iie bo{b 3u Eob;
2tie gut iiir unB, bnft Sculct loir befiben,

IJlori: 6ie

brruett

nri6, loenn iie fo ftourig blittt,

6ie ift [o gut unb fanft unb fo gel$idt
6in fiifiereB 6ei4tipfden fnb idl nte;
l3crum iit 6ompi benn fo bii6 aui fie ?

!

i

(redtaulidl tui$tig):
$e[n $ollre finb'9, bo$ l3uttfc$cub $o$ fexffifit[te'
Sofi mcn bie ffeine Sau[at irir iln mdl)trie;
Oa golt i$r Satet nodl fiir teit! unb uwdltig,
Senn $(eiber trug er toie ein $taio! ptti$tig'
0o6 pliiglicb mufite er uom llmte mei$en,
Sie englifcle $tegicrung liefi e9 firei$cn
?tl6 rrrirrii! in bem grofien 6toot;I1nu9!altc'
So fottt er benrl in !tct, bet nmte lIfte'
5i'num, bafi er no$ bie uiitigften $ufoe[eit
$uicmmenfanb, bie tof;ter 6u rermri!{cn'
$o$ bie ueripro$'ne Utttgift bligb er ictr;utbig'
'Dic Gompi ba{ erielnt io utgel'ulbig;
llnb nt$ct ihtat Wtm" unb Stn{enringen
llBar Snulat nitflt intitanbe, uiel Alt bdngen'
Oa6 Iiifit bie 6cI;tuiegenttutter iie eritgelten;
Octt gau6en tag liirt iie niclt oui 3u i$eltcn'
9l?ori: ltnb tluitltlorb? ttimrnt cr iie benn nt$t iu
6r!u9?

St

orn

$itfe tft ilr nicllt liel nu!;
nortl unb ielbit ge\neStet,

llt o rn i ; !it[1, Sultic$orib9

Sr ift cin

.{lnabe

ItLit, I)iir-icit brr, luenn 6ompi nrit iflrn w$tett'

lDlrrri:llrrb brt'/
tll rr rrr i : llllit Gdlruic11ertilcltcr rrriificn
),\iil biir:lctt tticnrnlB lftitfcib nrit

Itenrr gornpt ,ni,g *tt ,rr* Ur, bcefrt,
Eann iflt bo6 $afein ni$t nelr lebenBruert.

Slori: So$ fdnnteft

bu

ni$t felbit bie Sinbeu

ffiami: So6 tucrb a{9 6ttale riber iie uerfringt,
Seit fie bem Sultflgaub feine S'inber fdenft.
$itnf Enibeu lot bog EuIti{oub, mie bu rueiftt;
Ou fannft bir benfen, 'nag eg fiir fie feifit,
Sie 15 $tnber a[te 6u ueriorgen;
Sculat lat tiel 6u tun toin fnif;en D?orgen.
llnb tueun iie brife finb unb urgebrirbig,
Donn ftroft rncn 9culot oft gan6 miberroiirtig.
So6 ftilfe! SSr[t bu ni$t bie Ganrpi lgtein?

€ie

ift euoagt; gfeig fommt iie llier gneinl

Starui: Saufot! 6te! aui! Su barfit bei trog trigt

sie

bdie zltte tuiirbe iclruer biS ihoien

id]rueigctt;
6cifictt;

ryty-

{9ampi tommt ouigeregt !erein.)

Ooulct! $u tocfter einer giinbin, 6i![ange!
lBo fitedit bu benn? $4 iudte big f$on Icnge!
Oc fltredt bie $cule
oui6 Solfter !in,
llnb ruei$ bo$, ba$ iS nog nigt fefiig bin !

6ampi:

ii{

6te[ ouf

foglei@, efenbeB, fcule6 Sing,

$enn beine $?itgiit ruar bor! 6u gering,
lItB bcfi bu fier ber Sule biirfteit pfiegen
llnb biS 3um $tittrrggf$Ioi oufo golfiter legen!
Su tueifit, bafi bu rnir foltft be\itltig lein,

Wi$ an1uf[eiben unb 3u fSminfen fein,
lofi, tuenn nun 6alb nog goufe fommt mein
$S ibm geiSmiidt entgeger gefen

i!t

fliitcrr,

l$enn fie bie orme Oaulot fo ermriben?
su fdnnteft boS bem Unleif etmo6 fief1,cen,
Wnltatt nofi itlte,Seiben 3u lrermeften!

fJlcnn,

fonn.

(Soulct ift cufgeftcnben. Eultf{oub lommt geim uon ber g{ule;
Dautct rcrliiflt fi$.)

ry--_-

i;

5(inbern er feine Sii$et in eine Gde tuittt}:
(Sib frjaiier, SJlutter, Saffer ruift id, 9olenl
Sr! mub mi$ noS ber $i$e ettuo9 labett!
$Ilr bcbt eE gut, ifp i$Iolt om lellen [age,
Dettoeilen i$ mi$ in ber 6$ute Ploge!
€ampi:66ilt lie nur tfi$tig cu3, bo6 foufe Seib!
DcB llier am lJtittcg f{ldft aum $eituedreib !
EuIti@oub (fpottenb): Ou, SJtutter, I:oft notiirli$ tti6t

{lrrttIrllalb:

EuIt[6oub:

Do@, tuenn iie ltirbt cm Gforpionengift,
Seifit bu ou$, bc$ bi6 i$tuere Gtrcfe trifft?
Son Der Segierung tuirb bo6 unterfuSt,
Scnn fommft Du in6 6efdngni6, unb uerftu$f
Sirflt ou uon c[[ ben Deinigen bonn fein;

I

Srum fcfi fie gelen, tuillige ooS ein!

Oiefer tltatter foIlte eB getinger,
unl 6u bringen?
6o gele oo$l So ltebt lie llin unb gaift,

Sampi: [Bie,

Slo$ melr oe6 llnleit3 ilber

geru$t?

6cnrpi: ltun ic, tuenn ba6 be6 $oufeB $errin tut!
$6 bcb' bo6 ffie6t, berm i$ bin alt unb grou;
Ood l$idt li6'a ra6t fiir eine iunge $rou'

rllnterbefien bot Sculat bie Sofierflofde leruntergelolt bon bcn
'---iianrrit uril tett mit einem llngfti$tei bie $loi$e fctlen')

6ompi: Set$

neue

Eo6!eit! Scg bcit bu

getan!

Ilun fie$e, Eultfsaub, bie Eei$etung on!
$n tauienb 9ltitden liegt baa i{0ne 6loc,
SoB l3affer fort, bet neue teppi$ ncfi !
Sie $eiti$e \erl sJllan mu$ bie $itne f$logen,
Die SoSlleit iit ni$t Itinger 6u erttogen!

(6u Doulct, bie lolb ollnmii{tig box
6$merg ift): Eidl f{mer6t bein ?Itm?
$cuIat: llnfcgbcr, Iieber Serr!
6cmpi: Oie Eoqbeit gaulat6 biiult iidt melp urib melt!

Eultf$cub

Oie fdiine Slcf$e

lct

fie mit

Serbrodlen!

gor ein Gforpion geitodlen!
Oa miifite nron fie gleidl 6ur 0tqtin fiillren!
6onrpi: 6ie foll fi$ nidlt uon biefer 6tel[e xii\r'enl
Oie f{iine $Ici$e, oc!, tuie tucr iie ieuet!
llnb ibr llcbt lJtitleib mit bem llnge$eueu?

SuIti6oub: Oi$ $atrooflf"

l$ern man um ilrettuilfen miS beftrcft;
EoB fe[Ite mir!

Euf ti$oub: $omm, ScuIct, eB ift $eit,
Oc$ mcn bon Deiren 6smeqen bi$ befueit!
(Sultf{aub flifrt $ou(at fort; ber Sorlong f6ltt.)

2.

Qluf6ug.

(Sultftfoub
'3eigtunb $outot fommen bor ba9 gcu9 ber tr6tin,
-tfitig Dic
tbcenc
ein $cu6 ober $elt, in bem- bie tratin
iit.
Um baB $elt lerum ift ein Oorten, in bem bie'gatienfitrnen
norten, bi6 bie Seife cn fie fommt.)

S

$ c u b : $ier iit bc6 $ dni, nun, Oaulct, gef $inein ;
Oen $eimtueg finbeit bu getuifi cltein!
fl$em ni@t, fo ftoge nur bie cnbem $tcuen,
Dem i$ mufl fernen, fcnn ri{t na{ bir icfcuer!

uIt|

($r-ge!t

ob.)

ScuIct: flJlir ift fo cngflt! flBie tuirb eB rntr ergeln!
ttnb bo$, ber 6$met6 ift ni6t me$r ou63u[te$n!
(6ie fiffnet; eine Eibelfrcu lommt auf fie 3u.)
Somm \ier$et, SJlai, unb lcgte

Eibetf rcu 6uf onno:

$

u I t f r! c rt b: 6ie muft 3ut {lr6tin !
6onrpi: Ilcitt, fie folt ni$t gellen!

bi$ im 66atten,
Ootf in ber Gonnenght toirft bu ermotten!
$culct (grii[t) : 6alcm!

EultfrDoub: Donn ititbt fie io!
6onrDi:60 In[ cB bo$ gefdle$en!

6uf cnna: lBc6 felllt bir, IiebeB $inb, cin 6ticfl?
D tuell, bo brennt bein 2[rnr bi$ iiitdltetli$!

t-

6flornrrr rntt, id1 fii$re bidl foiott linein,
Dcrru tcfdl muh folc$ ein 6ti$ bellanbett iein!
(6ic filDrt Soulot in bca $elt. $ie {It6tin tritt i$r entgegen.}
ff

16tin: Ilun, IJloi, tuc6 ift bir?

Soufat: 6ieb

bo6, meine $onb,

Eom Oforpionengift iflt iie uethcnnt!
2IS, a[[e9 l6metEt, ber gon3e $rm, bie Sruft
{tr3tin: $cI; gfoube, bofl bu Duclen leiben muflt!
!I4, Eil$iu, bringe mit 2lmrnoniof,
Die €a[be cu@ uttb einen l8ottepod!

!

t$oulot gelt nnS bet cnbern 6eite')
frif,eB Sinb, fo {t!iin, unb o$, fo iung!
?Iu$ fie mufi fdioir bie Glefette iroge:t;
Sie nruft irl), arme8 lsefen, bi$ bcf1agen!
(tlr6tin gelt 6uriid in6 $elt.)
6uianno 3u$aulot: 6ie! biefe9Silb, betrcStee9 genor'
mit eiret .$rcu;
G{piftuB
Senn

'

$e[6

$eiua

Gt tuilt

6ti$.

SauInt:

ilr

em'genr 8c[en,
uon bem Sebengtucfiet geben.

!?tmurt bieie6 tl$nffet rrllc Gd;merEen

auIot

0,

: !16, neb mir

me[$ ein

$lr6tin:

(6eiang)

! $$ mu$ ftetben ! 6tebt mit bei !

Siit!

!?un, fiibtit

flSeld1 biife $ouberei!
bu no$ ben G$nrerS? Sonrm 3u
SJtci

$'omm, bteibc no$ ein tuenig [1iet, nrein $inb,
tlnb gele niSt uon finnen io gef{tntnb !
Gin f{tlncB Sieb fott bir geitngen metben
Eon cincn Setrcn9traifer $ier cuf Grben'
10 o u I a t: Gin paor lJlinuter rnoSen nollf nidltB utts,
$c[1 lonrtnc berntotf friill gtnug na$ $ott6.
!)lrtn flelfir:rr Sonf

!

$eiu6 gibt ba6 leben6tr:oiier, uminnft, umionft!
D fomm *u ber Duelle unb fcliipfe eB it$t, umionft,
urnionft

bir

!

Daulct: Ilein, gor ni$tB rnelr; er iit ie$t gcn3 uor[ei'
fli3ie fiiitli{ iit ba6, mel$ eirt $auberfaft!
Oein Safier iit roll $o$er Sunbnfooit!
$tr3tin:

tueg?

6uf anno: $c, 6ee{enid.1mer6eit, icbcit Giinbenited!
GB turiidlt- uni tein ron 6$ulb unb Gilnbennot,
Siir bie lrir lftngft uerbientett 6ttaie, trrb.
Soufat: '[d), i6 ueritel;e ni$t, tnc6 Giinhe ift,
So$ fteunblt$ iit gehriiJ ber $eirr6 6fltiit!
D tnie eg midl 3u bieiem $efu6 6iellt!
6uianna: $otci;, iie ireginrteir mit bent f$iinen '8ieb'

(Sculot rie$t.)

s

lpricbt

6ie biiriteie nodl 6ott unb

(Sie oebiliin hringt boc Setoiini{te.)
!tun, SJlci, pcF auf, toie nan in furSet $eit
Eon beinen bittern Seiben bi$ befteit !
60, Siidliu, ftreiSe 6clbe auf bie $onb.
Vlun einen fefiten, reinli$en Eetbonb !
(!116 bie $nnb rerbunbt" t[,r.,6:3, fie $oulat bie llmmorial'

Somm, de$e, UJtci, unb atme orbentli$,
CIcnn ipii{t bu ni{t6 melr bon bem bilfen

SlqIin: llnb gute Eeiierung !

6en Durit

beB $er6eitB,

o ttiirle illrr

!

l1ier,

D, nimnt bo9 ltoffer, unrionft!
Sculat: lI{, fiinnte ic! ron bieiem lBaifer Ilaben,
lsie mollte i$ bie burfit'ge 6eele Iaben!
D llerrfidl, IJtni, ift beine freligion!
Sie liebe i{ ben gute'n $efu9 icllon !
6uf crnmcr: lsiflit bu, o lJtai, bnft id1 bidl bolb beirtdle?

$oulrrt: D fonrut

bodl balb mit beinem fcfltirrcn lSrr$e,
Durrrit uictlcicllt uun bir icl; Ic[tn tcrite,
!IcI1, Icltc urid1, i$ rrr0d;tc cs io gcrttc !

8-

9-

Dodl ncin, fomn llebeu ni61t, i$ barf'9 ni{t rrogen;
Oie Ggtuiegerrnutter igitt; fie rutrb mig fcftogen!

6uIanno: Eefuge mig boc{ afte tcge fierl
Saufct: ?[g neir, bag iit unmdgli$, glcube mir!
6u f onnc: 6ottfitft getuifi, bs[bubcrift ruiebedommen;
Eeugift nur ni$t, frcg I)eute bu bernomnen!
(lJlod tritt oud ber (Sruppe ber $rcuen auf Soulat 6u)
IJtori: ,$6 geb na$ gouie; Doulat flJtai, fomm mit,

3. 2luf3ug.
{Soulat fteDt oor SultfdTaub, ber lernenb cn einem

tifge iigt.
li$ Iebboft.)
Dculot: fiein Sultfgcub, iiege, rlsg i6 mitgebragt,
$@ labe urteflleg6 on bi$ gebo$t.
!I$, tuunberf@tin ruar ea im goipitnl;
Dorf i$ bcuon er3cif[en /
6ampi unb

Suttf Scub:

?td1,

(0cufct unb lJtori gefen fort.)
iit fo ongit, bie Garnpi ruirb rntdl igelten;

0 r u I c t: iltir
6ie Idfit rnidl
Dt o r

S

bieflen

i: 0oitl Srrtti$aub

auIa

fta$nrittag

entge[ten.

?

t: !I$, cr iit io {ieb unb

CIr ifit ber Gintr'ge, ber

gut,

mir 6ute6 tutl

9llor-i: Sier, arnre lJtai, nirrrm ettuaq 6e[b rron rnir,
Oin $udcrbricfer ftelt ni$t tueit uon !icr-,
Unb faufe bir, toonn$ beirr $er5 bege[yt,
Oent Glute6 trrirb balleim bir rriclt bef$ett.
D rrufat: lI$, gute lJtori )Jtai, i$ bcnfe bir!
Gin trrenig S'anbi66uder foui' ig mir,
'Den Iege i{ bor rreinen Sultfgcub
!iu,
$[m 3u bemeifer, tuie i4 bonfbar bin.
SJlor-i: St! fomne no$ nit bir lineit iuii $oLri,
Ocrrn 6cmpi lrcrt ton nlir ficil [-tufter au6,
Dnrrn lnirb fie bit{; getoifl ni$t i$Ie$t ern{rfcngen,
llub unbemmft fcnnft bu firein gefangen.

unterlolten

2fnbermol!

$d; lobe fJ]orne6crbeit iegt 6u tun,
llnb lobe teme $eit, urn augSutu[n
ltnb einer $rcu 6eigtudg mir cn3u!0ren;
$u bo{ft beim Sernen beinen lJtonn ni6t ftiiren!

(3u 9ufonna)

torifiteit bn, rucg bieie ${eine titt,
6cit fie betreten illre6 lJtanne6 gcuB;
IJli$ rounbert nur, bafi man fie lieft finous.

fiori

i$obei fdliebt
$Jl o

ti

(3u

er

mit gnfrbiger lltiene ein gtitd guder in ben Dlunb.)

6onpi): flJlci6ampi, ei, tutebiitbu guter Singe!

6cmpi:

SJtein $err gab tleute mir Strei golbne ffiinge;
6inb fie niSt i{,iin unb tuerttrof[? IJ]ori, f$au!
?{u$ iS bin einel ret$en $tanneB $tcu !
Eebenfe nur, iuie er miS ltebt unb e$rt,
Sa er fo frfliine 6o$en mir befSert!
gJlori: Sodl nun tebt trofI, irtl rnufi no$ $ouie ge!n.
9Jtai $au[at, rueroe i$ bi$ ruieberfle$n,
il3enn tuiebemm gltif 6ol1ib midl cmpfdngt?
6cmpi (trrritenb cuf Ocutct):
$d; tueiil ni{1t, naa fidl biefe Oirne benft;
Sen ganSen [ag toill iie ipo6ieren ge[n,
;

*Bir nnbern iolfen an ber 2lrbeit itefn!
ISc6 foII bie [o$ter einer $iinbin bort ?
Osulat bleibt \ieq iS gebe broui mein l$ort.
(6cmpi begfeitet Stori !inouB.)

([\orou lommt

lBcrcu: D

oufgetegt l1ercin, begleitet uon Somi.)

trel1, mein giaienring tfit cu6gertfien!

lEnmi: Oo tuill betn lJtonn tuoIlt ni$t6 me[;r uon bir
ruiifen /

S

n rr I a

t: Sic Gdltuieqermutter tilfi't oidl'6

nuc{; errtgeltcn

.

*10

-

lllorrri: llrb jcbcr luirb bidl eine f,liiirue idleltenl
lBnrarr; ![c!, Cdlioefiernr rctet, $elfet mir, idl bitte!
D n u Iat: Die toeiBen $rcuen loben nid;t bie €itte,
$n ilrer 9loie einen ffiiirg 3u ftagerl;
'30d1
fielt eB ieliicrn ou6, o$, ni$t 6unt icgen!
!)tnrui: Sodl nfi$t bie $oftricne 8it$er 3u;
$S rote bir, ge! !in, bann .llcft bu !}tul1!
tt orou: 6ic muf ein neue€ bolre:r; rnir mirb fgle$t!
D a u { a t: $aB tut fie niclt, iie tleli e9 ni$t frir te$t;
Gie nennt eB tiiridj, ,86t$er fir! 3rr bolren

Oo$ bin ic! flier in 2friipru6 ftet9 genontmen.
Oocb, liellit bu, lueif bu getn non $efu9 fiirft,
$at er gemc{t, bcf botb bu miebertelrif !
Ooufot: ,$a? $'ann cr bs6? gqri6, tuobnt er lueit
bon biet?

$6 tuilt illm bcnfen! $onrmt er oft 6u bir?
$ct ibn bie Softrione tuolll 6um $errn?
llnb ift ieitr f8eib? Oenn iie itiltt €clmeraen gcffi'
6uianno: Illein $'inb, ber $eitonb ift fein Ttnfe,
nlle nrlt;
ruo$nt
er !ier!
irn
Gleiite
nein,
t?i6t iteif6{i$,
tpil{
idt
bi$
Iiebe6
$inb,
Somm,
iteifiig le$re*;

?{uB Giteifeit on }toferr irnb nn Dfren.

lS

a

r

o

u: tiirirlt unb unre$t folt bc6 fein ? Sarum

?

$u ioIlft naS me\r bon unietm ,$efuB btiren!
SJtifi Goftib minft, ie$t iit cn eu$ bie Stei$e;

Itrnb fie geilt ollue liaienrr'ng lerurn?

idi fetlen! $cuIot, fomnr, nlein
iinb iitflrc mic! inB $oipito{ geidlruirrb !
Onts mu[,

S'inb,

(6ie

(6rrnrpi forrrrnt 6uriief.)

6 a urpi: !iic, tuoi, bic lfrtrit iol{ iie liegcn loiien?
OnB ioule $irrg'/ bai ffiuute i!r- tuolll pafien!
USnrorr: $S tucift ben lBeg midti,lofi bo{ Ooulot geln;
SoIb fomrnt mein lJ?cnn; er bcri mi{ fo ni6t lelln!
6nnrpi: Scnrrn lait bu hcn $ting io fcltedlt tertoofrt?
S?un fnuit iflr bcibe iort; iit bor: 'ne llrt'/
(3u Saulor)

!to, ruarte bu, bic! iprr{' id; no$ eirrrrall
Su gcfit 3um lepie nnro{ ire lioipitol !

4. QlufSug.
(Saulot unb Sorcu lommen

ite

Soipito{.)

Oaulot: Sic icf mi$ freue! t$ie bo6 $er6 rnir

bebt;

Oic iftlnfiten Gtunben llob' i$ $ier uerlebt !
lllotcu: $d; bin rolf lleugier, tlo6 i$ tuerbc fdlauen;
$u itlrer $unit bclt bu bo$ uoll Sertrsuen?
6rr icnnn: OofornrntSJtci$cufat! !I$, tuie lteb ron bir,
Ocfi iclbft brr fomntit, uni 3u befucf,len llier !
{tie gcrut'tuiirc ic'r.y 6rr hir 6efontttterr,

1l

Senn bu 6urtifite\{t, plcubern tuit oui6 neue!
ge$en 6ur {r6tin *
io, bot nron clle6 iielt,

ffiqji*lrr,t

eine mit 6errifi'ner Ttoie;
t8erft bo$ bie ffiinge al[e auf bie Gtrafie,
$cB iit ein 6$mud flit D{6, $ame1 rrnb Sinb,
Soc! nur, toeit fie fo tuibetfpenitig fittb !
$o@ nun nimm $Ia$, !^toi Snrau, ouf bem 6tuI1f e;
Eif6iu, bie ltabe[ unb bie Geibenipule!
flt s r a u: D tneb, tuie ein 6tiid 6t0ii tuill fie mi$ ntilen ;
D Scutat, 66limme4 tuitb mit rnir gef$elen!
ftrSttn: S3enn bu ni$t toitlit, fo tafi, ea rulig bleibett,
Su brouclit ia feinen Stittg finbur$ 6u treiben.
flBatcu: D, einen ftofenrirtg mufi iteiB id1 hcgen,
l3a6 tuiirfe ionft rnein SJlonn unb Gornpi logen?

$Ir6tin: W{, tnieber

:lttStin:9lun

beun!

Snrcu: D Samn o ffiafir, ftell bu mit beil
r1l r
!
3 t i n: S'onrm, lalte ftilt, unb mcS' nidlt riel 6ef$rci
(Slc {tr6ttn ninrmt bie S}obel unb bcn Geibenfaben unb n0l1t.;
SouIot (3u €uicntto):
D Slni Gttfnnna, ipticll rnir Don bcnt $crrtt I
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ScF idt tdllig bi$ empiinbe/
Sie bu tegli@ bei rnit bift!
6ei mein troutet tildtgenoife,
6ei mein lieber $etsen6freunb'
6ei mein fteunbli{er Eetcter,
Senn mein $er3 3u irren meint
SJlaSe, bofi bein leil'ge6 $euer
llber meine 6eele nebt,
taft eB fenge cI[ DoB llnftout,
oas bo itppig ruuoetnb itellt!
8a[ eB brennen, Io$ eB brennen,
D tuie toolll tut iol$er Srcnb!

Dcrr llcmen $efu tlilre iS fo gern!
tEr llingt io itifi bem $er3en; a$, be$$ten

€ott[t bu mir a[[ bte [err[i$en Uef6i6ten!
geune, Dcufct, ruilt i6 3u bit fotnmen!
llnb meine Eibel tuirb barn mitgenommen.
Sann foltft bu lefen feuren toie bein SJlonn,
5er io gefSeit ift unb fo uiele6 fcnn.
Doulcrt: D, tft bo6 tuclr? llie bift bu fieb mit mirl
Sic feib ilr aIIe gut unb freunbti$ !iet!

6u[cnnn: Sie

6uIonna:

0o6fomrntbcbon, toeil tutr bem$efu bienen,

Der allen SJteni$en iit clg SeiI eti{ienen!
Ur fam, bie Soti$aft c[[er l.Beft 3u fiinben,
Oofi er cin tleilig $cuer tui[[ ent6ilnben,
OaB unf're. Sler6en kifit in Siebe btennen,
llnB treibt, 3u felfen, too tuir $elfen f0nnen!
D [aft cu$ bu btr feine ,8iebe f$enfen!
Donn fonn fein Sorn, fein 6$elten btdl melt trcinfen !
'8, lerne beter, i\w beirt ,Seiben flagen,
Or litit bir alle9 tlngemo$ erftcgen !

Snulat: D, ilt bo6 tocfr? Gr [t6tt mi{, toenn i$ rebe?
Unb toenn ifi, o$ne ibn Au ieller, bete?
$cnn ift er immer bei mit, fSenft mit $deben?
D, toe[6 etn 6[iid tuirb I]eute nrir beidlieben!
(begei[tert)

$iinbe boS

D-ein

leilig

fi'euet

llu{ in meinem $er6en an,
Dafi i4 nfiler bi$ no{ fiilten,
Eeifer bic! eufernen fcnn!
DoE

idt ni$t in

in

tueiter fferne

ber llnenbli$feit
,slJtiiiie miileuolt bifr lugen,
I$enn i$ flogen ruilt mein lleib !
$odt

!Jlot!' eB [eII in neiner 6ee[e,
D bu rnein $err $eiu 6[tift,

I

Oenn tno gilttli@ Seuer brennet,

Oc ift feil'ge9 UotteBlcnb!
Sie tlrStin (bie Icuf{enb cu6 bem SeIt getretert ift):
D 6ott iei Ocnf fiir biefe6 l4iine Sott;
€6on eitt ibt 6eift ton biefet Grbe fott;
$n fet'ger $offnung biitfen toit betttouen;
$br reinec $et3 trritb bo{b ben $eilcnb f{ouen!

5. Qlufaug.

6cmpi

(bie unrulig :lrm\eqe$t, 6u $tcrrui):
Slo$ imnrer nidlt; l6on bridlt bie fln$t Iietein;
Oie Sirnen follten kingflt 6u $cuie iein.
$6 aittte gonE bor $itger unb Eerbtufi;
Slein, loc9 mon

trigli$ liet erleben mufi !

34 ftebe gut bcfiir, iie laffen'6 bleiben,
€i4 auf ben Gtrcfien nadlta ller,um3utreiben!
Oie Sculot gcr, ei, bie foII lir! nur fueuen;
$ie $rifne f$lag id] ein ber llngetteuen!
Sonri: Sdt

belte Saufat, bc$ fie fertig toitb
tuollt berirrt!
SJtii bem Ueistiit; iie llot
6anrpi: Sie, trog, bu toogit 6u reben, lucnn i$ 6iirttt'l
01leid1 f1ntte beinen fllttntr, bu frcclc ttirttc I

fi{
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On iinb iie ic; ferein, if;r leinen Fiipp$en'
(Uelii[tet eudl na$ eirem $onigiiipp$CIt?
mir bie 6ebulb,
$iet! Dc, unD brr; Ileut rei$t
Su, $onlct, biit getoifi an qllem f6ulo !
unb Soufat, bie ongefommen
(6ourpi teilt 6$ldge ."u tn
Tffi-ti

lBarou: 6ampi, !iir' oui, bu batift

mictt boc$ ni$t
f$fcgen!

$$ tueube gtei$ eB meinern Eatet icgen!
Sultir! aub (eitt be$ei):
sco gelt \iet bot, tronB xtufi iS rcieber iel;'n?
8rifit bu folort bie orme Oculct ge!'n!
6anrpi: $0, ipute bi{, idlon iit e6 bunfle fftocflt,
tlnb nocb iit ni$t bie ,Sanrpe cngefcr$t,
lilie ii$'c geliirt in eirrem $inbulloufe;
0,e\, le$e fie cruia Etett beim Eutelftrcufie.

(Doutct ge$t f{toeigenb 3ut 3cmpe, um iie cn6u6iinben')
Stun reifit ba6 bumme Ding ben Sodlt entStoei!

Dcn{ot: D $eiu, $eu ber llr'1tin, itell mir bei!
6ornpi: SaB murmelit bu? Suflt biiie 6eifter an?
8ei $tcm, i$ glnube, ba$ Iie \epen tannr.
?806, nodl ni$t fertig? $leiu, mcn gtoubt eB ni$t!

lBann bdngft bu ie 3ufltonbe biefe6 8i$t?
$tcm, loie iit fie bumm unb utrgefSidt !
2ldl, Itlatte i6 bie6 $?tibSen nie erblidt!
(Sorrlot gelt mit ber btennenben Scmle $inauB, telrt cber gtei{

0

'

tuieber 6uriid.)

6ornPi: lSoS gibi'c i$on mieber?
Dcufat: Sort im $oi bet Sinb
3crliifd;te mit bie Sompe gon6

6rrnrpi:60?
2I$, gibt'l

ba6 flabe i$ getuollf;
(tlufier [i6)
benn feinen teufef, ber iie !olt?

SoB

iit te$t;

($ciii{ot i$reit cui unb geft mit bem 8id1t, bo3 fie toiebcr ent,
Eiinbet, eilig in berr $of \ixaua.)
(6fe.i$ boraui lidtt mcn $itferuie.)
Srrmi unb Sarau (abtoe$feinb):

D toe[, o treb, toc9 ilt gei$e!n? ScB 8ic[1tl
6efft, Soutat brennt im gan6en ?Ingeii6t!

Dag $'Ieib, bo8 $ccr, bc6 gon6e lJtrib$en brenntl
6e\t, toie um$et fie gon& ber6rucifelt rennt.
(IJton btirt lJtrinnerftimnrcn.)

D

Giibulooni,

\i{l i\'r, retie, tettc!

$ie Titrinuer faufen ni{e um bie lBette !
6ic rueden einen tePPi$ iiber iie;
D mie fie mcnft, ie$t iintt iie in bie Sttie!
6ie tuitb olnntri$tig ! 8r:firgt fie lier letcin !

ilr

06 tuixb toot;l balb urit
6u Gnbe fein!
(Gibutrcni bringt $oulot einge$iiflt urrb legt iie oui€ Sett.)
6iburuoti:6eI1, Eultf$aub, $ote tcfdl bie $tr6tin $crl
($u einem anbern 6o!ne)

Sl

rufe DaulotB Tltrtter, eiie ielr!
(Scrba att.)

(6u $culot)

SrtB

lot

ntcn bir, btt artne6 $'ittb, getcni'

(61 6on4i)
ttrieieit fie getui$ re$t liebrcicll cn,
13ie eine Sanrpe ntcn ini fi'reiett triigt,
l$enn iolS ein itarfer 2Einb uoriiberiegt'

$u

(!IIIe fteflen i$meigenb. Soulct ftiifnt cb utib 6u.
fom:nt urrb tuirit fi6 iiber boB Eeit')

$ie Stutter Sculots
gei{tuinb.

9?ur noS einen S[id!
gonAe6
0rbengliid!
nlio
tunr
betn
On6
Sie fclredti$ iii bein ouner 8e i6 betbronnt I
l8ie fd;mot3 unb orgeidltrolfcn beirre $onb !

lJlutter: D Soiltrot, $culst!

6anrlri: l$orum !c[t bu bie Stcmme niSt
(ttitt rnit benr $u$ no{ Sculot.)
Stnrrlnl: D tucl1, beirr $eflcndng lat nri$ geti$t!

gdSii$t?

16

Sie iit bein 0[ntli$ fiit4tetli6 entftel[t,
D bu, mein ein6ig 6liid cuf biefer Selt!
il6, \dtte i6 bi6 nie bon mir gelcifen!
6o miibteit bu noS ni$t im tob etblciien;
.$6 ldtte beffer o6 auf bi$ gegeben
llnb beiier toolt bef{il$t bein iunge6 .8eben !
Somi: lltotlt lSIo$, most SIog, bie tr6tin iit ge'
fonmen

!

tritt mit ber tt6tin ein.)
6ibutucni (tritt ber {Ir6tin entgegen):
$u Dcit uon Sculot9 Ungliid9foll beffommen;
€ei un9 gegrii$t, ruenn bu ilt lelien toillft,
tlnb tuenn bu ilre gto$en 6$mer6en ftittit !
$auIat: D $efu, $efu, gib mit $3unbertuoifer!
$$ brenne, io, i$ 6renne, gib nrir Saiiet !
{lr3tin: $$ fcnn nur ettua6 beine Oualen [inbetn,
Su arme9 $inb, bo$ fcnn idl eB ni$t flinbem,
Oa[ 6alb totr biS aufB totenloger betten !
Ga ift 6u iprit; i6 fonn bi$ ni$t me\r retten!
D lebe tuobt liir immet, fii$eB Sefen;
$u toitlt uon beinen ,Seiben bolb geneien
Sott oben bei bem guten, treuen Sirten,
Set feine Gsrriflein \eimllolt, bie uerirrten!
l$ie getne mii$te idt nor! bei bir tueilen
llnb beine le$ten Slgenblide teifen;
So$ tnufi i{1 ge$tn; man loiiri$t mein Eleiben ni$t
2luf ieberfellen bort im eto'gen 8i{t!
(Eulti4oub

!:

(6ie gebt. Eultidtoub f$lud16t oui.)

Eultidlaub, meine nidtt io bittetli{!
ni$t bie re$te $tcu fiir bi$ !
Eolb iolfft bu eine rei{e, fdiine boben,
l3enn iuir nur Saulot erfit beitattet faben!

6ampi: ?I{,

Gie tuat ia

Eutt[6aub: D fpri$ mit ni{t non einer
$eq[ofe, tnenn iS Ooulot fterben fe!e.

neuen G!e,'

Sculnt tror ftet6 mein Siebling nur olfein;
Stie ruirb ein cttbre6 lEeib nrit lieber iein!
{€nbe.)

